## السلساة الفقهيّة

 1

طبقاُ لفتاوى العلًامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله (رض)
إعداد

الشيخ علي مرعي

بهِ الإماميزن المسنيّن


$$
\begin{aligned}
& \text { الطبعة الأولى } \\
& p^{r \cdot 1 r} \text { - } \rightarrow \text { ol } \leqslant r r
\end{aligned}
$$

## إسدار المركز الإسلامي الثقافي

خليوي: \&V/070.
$x^{2} x^{2}$
البريد الإلكتروني
info@tawasolonline.net
info@fadlullahlibrary.com

娄
المواقع الإلكترونية ـالمـرگز الإِسلامي الثقافي
www.tawasolonline net
www.fadlullahlibrary.com
youtube/tawasolonline

## Facebook:

$$
\begin{aligned}
& \text { هكتبة العلّامة المرجع السيّد ثضهل الله العامة } \\
& \text { تواصسل أون لاين }
\end{aligned}
$$

## السلسلة الفقهيّة

أحكام

## الجمعة والجماعة

طبقاً لفتاوى العلّامة المرجع<br>السيّد محمد حسين فضل اللّه (رض)

إعداد<br>الشيخ علي مرعي



## المقدّمة

إنَّ معرفـة الأحـكام الشـرعيّة هـي المقدّمـة الطبيعيّة لمعرفة الإنسـان الطريق الصحيح للعبادة.. ومن دون هذه المعرفة يسـير
 الثقافي ـ مجمع الإمامين الحســينين (ع) بنشر الثقافة الفقهيّة، فإنّا وبعـون اللـه بدأنـا بإصدار هذه السلسـلة لتعــمّ فائدتهـا الجميع،
 علي مرعي في مسـجد الإمامين الحســنين (ع)، ونحن برعاية الله سنسـتكمل نشـر جميع اللدروس التي هي مطابقة لفتاوى سماحة العالمة المر جع اللسيّد محمد حسين فضل اللل(رض) . والله الموفّق و المسدّد
مدير المركز الإسلامي الثّقافيّ
شثيق مححّمل الموسوي المي
رجب
حزيران relr rer


## تمهيد

## فضل و أهميّة صلاة الجماعة

لقد اتّفقت كلمة المســلمين بجميع مذاهبهـم على أهمية صالاة

 والأحاديـث الشـريفة الصحيحة الواردة عن رسـول الله (ص) في الـي كتب المسلمين جميعاً والأحاديث الواردة عن أئمّة أهل البيت (ع) . فنـي القُرآن الكريم نجد قونـ


 الشـريعة، بل على أنّ منكره يخرج عن الدين لإنكاره ضروروة من ضروريّات الدين الإسـالامي والتي هـي مححلّ اتفاق عند الد الجميع،


صـلاة الجنماعــة، وذلـك أوّلا لألنّ مـا يميّز صالاة المســلمين عن
 الثيام عند الغير، ووجو د السـجود كذلك.




 تحلديد بين كونها صلاة الجمعة، أو غيرها من الصلواتو

ومن جهة الأحاديث الشر يفة نججلها نؤكّد على جانبين:
1 ـ أهمية صلاة الجماعة وفضلها.
r ـ أهمية الصلالة في المسـجد جماعة أو فُرادى.



 وجـود صـالاة الجمأعـة) أفضل بكثير مـن صالاة الفُـرادى خارج المسجد.
فنـي كتاب اللـه تعالـى، الحْضٌّ علـى الصلاة في المسـاجل،

والحضـور فيها حتّى لو كان ذلك لمـجرّد الـجلوس، فضالًا عمّا لو
 ذلـك قو لـه تعالىى:

عمارة المساجلد بالتواجد فيها
وفِي آيةٍ أخخرى قوله تعالـى :



فني الْصَّحيح عن رسـول النله (ص) : الا الا صلاة لجار المسجد
 المسجدل إلآلّفي مسجله.

ولا يعني بطلالن الصالاة إذا كانت في البيت أو خلر ج المستجد لمن
 المسيـجد صلاة إذا لم يئـهـد المكتوية (أيّ الصالاة الو اجبة إلما إذا كان



وعن أجر الصهلاة في المسجد وردعن رسول الله (ص) قوله:
(امَنْ مشى إلى مسـجد من مساجد الله فله بكلَ خططوة خططاها حتّى ير جِ إلى منزله عَثْـرُ حسنات، ومُحِحَي عنه عَشْرُ سيّئات، ورُقِّ له

عَشْرُ درجاتب)|(1)
وفـي حديث عـن الإمامٍ أبِي عبد الله الْصادق (ع): "امَنْ مشـى
 الأرض إلى الأرضين السبعة)(ب)

عـن أميـر المؤمنيـن عليِّ ابنِ أبـي طالب (ع) كان يقــول : المَنْ




ورلشــنّة أهمية الصالاة في المّمسـجد نجد في بعض الأحاديث


 الله (ص) ليوشك قوم يَدَعُون الصلاغ في المسـجد أَن نأمر بحطب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$

فيوضع على أبوابِهم فتوقَد عليهـم نار فتـحرق عليهـم بيوتْهم|"(1).
وفـي حديـث آخر عن الإمـام الصـادق (ع) يقــول رُفع إلـى أمير

 أو ليتحوّلن عنّا ولا يجاورونا أو نُجاورهمه|"()

خصوصيّة صلاة الجحماعة

 من الأحاديث الشُريفة التي تؤكّد على أهمية الجماعة و كبير أبره ها:
 مسـجد يطلب فيـه الجماعة كان له بكلَ خطوة سـبعونَ ألْفَ حسـنة، ويرُ فـع له من اللدرجات مثل ذلـك، فإن مات وهو على ذلك و وكَّلَ الله
 ويستغغرون له حتّى يُيْعَثِ)|(H) وفي الـحديث عن رسـول الله (ص) أنّـه قالٍ : الصلالة الجماعة


وفي حديثٍ آخر: : إإنّ الله يستحي من عبده إذا صلّلى في جماعة
ثمَّ سأله حاجته أن ينصرف حتّى يتضيَيها")" (1)
 لكلّ واحدِ بكل ر كعة مائة وخمسـينَ صلاةً، وإذا كانوا ثلاثة كتب












وجـاء في الححليث نغسـه: : ا"تكبيـرة يلدر كها المؤمـن مع الإمـام خيرٌ من سـتينَ ألْفَ حِحّة وعُمْرة وخير من الدئيا وما فيهِا بسـبـعينَ

(1) وسائل الشيعة عA، ه

## a(12) $\sigma$

يتصلّق بها على المسـاكين، وسجلة يسـجـدها المؤمن مـع الإمام ثي جماعة خيرٌ من عتق مائة رقبة)|"(1).

## خصيوصيّة صالاة الجمععة

هــا كلّه فيما يتعلّق بالصّالة في المسـجـج و الصالاة جماعة في





 له ما تقدّم من ذنو به ويبدأ العمـل من جديد.





به إلى الجنّة)| ${ }^{(+1}$.



## a(13) $\rho$

وفي الححديث جاء أعرابي إلى الثبيّ (ص) يقال له قليب، فقالّ
 (ح) له: (يا قليب عليك بالجمعة فإنّها حيّ المساكين)") (1). وعـن الإمـام علـيّ (ع) كان يقـون : (الأن أكع شـهود حضــور الأضصحى عشـر مرّات أُحبّ إليّ من أن أدع شهود حضور الجمعة مرّة واحدة من غير علّة)| (\$)

وعـن الإمام الصادق (ع): ( ما من قدم سـعت إلـى الجمععة إلآلا

 مسن غيـر علّة ثلاث جُجمَع ثقــد ترك ثلالث فر ائـضض، ولا يدع ثُلاث

 وعن الإمام الصادق (ع): ا(من ترك ثلاث جُمَعَ تهاوناً بها طبع الله على قلبهه)| ()


## الآداب والمستتحبّات المتعلّقة بالمساجد

 الجمععة بشكل خاصو، ولاسيّها إذا كانت الصـلاة في المسـجدل، وما هو ملاحظ في أكثر المسسـاجد حيث تُقُـام الْجمعة أو الجماعاتات،


 حيث لا يشعرون أو تؤودّي إلى حبط الثو الـي

مـن هنــا فإنّنـا سـتحاول إيضـا ح أحــكام الجماعـة وانجمعـة بأسـلوبٍ مُسبَّـط وفيه شـيء من التْصصيل، مسـتندين إلـى فتّاوى
 (قّدّس سرّه).

والججهعة وكيفيتهمـا، نتعـرّض لبعـض الآداب والمسـتحتّات المتعلّقة بالمسسـاجد والحضـور فيها، لأنّ الملاحـطـ أنَّ كثيراً من الثّاس لا يلتزمون بهله الآداب وذلك ناتج في أغلب الأحيان عن جهل، لا عن تعمّا. ونبلأ بالحديث عهّا يحرم:

 في المســجد من المككلّف نفسـه، فإنّ عليه أن يقوم بتطهير موخع
 إلاّ إذا كان وقت الصالاة ضيّقُأ فيؤخّر التطهير عن الصال(ة، هذا إذا

 من التطهير ـ أمّا ما في الْمسجد فلا يجب تطهيره إلاّ إذا كان بقاؤه على الثنجاسة سيؤدّي إلى تنجّجس ملابس المصيلّين، أو أبدانهم أو ما شابـه.

حرمة إخراج موجودات المسـجد

 كتـب الأدعية وغير ذلك مـن الأمور الموقوفة للمسـجـل، ولو كان الأخــنـ على نحو الاسـتعارة علـى أن يعيله بعد ذلـكـك، بل لا يـجوز
 عمد، كما لو نسـي المصلّي سـجدة الصـلاة في جيبـه، فإنّ عليه أن

 لمسجد آخرَ يعتبر غير جائز إلاّا إذا لم يكن وَمِفاً لثلمسجد.

## حر مة مخالفة تعليمات وليّ المسجد

يحـرم القيام بأيّي عهـل فيه محالفة لتُعليمات ولـيّ الوقف، أيّ
المسؤول عن المسجد في أيّ مجالٍ من المجالاتِ، وهذا لا لا يفرّق




## التكلّم في المسِجد بصوت مرتفع



 المسـاجّد، ومن ذلك ما لو كان هناك ماكحاضرة أو جلسة تدريس،




 a(17) $\sigma^{r}$



الذني هو بيت الله تعالى

حالات الحرمة في دخول الّمسحد
يحـرم علـى الر جل أو المر أة إذا كانا في حالـة جـنـابة، أو المـر أة


 أمّا وضع شـيء في المسجدل وهو يقف خـارج المسـجلد كأن يرمي هنا الشـيء من الخارج، فإنّ ذلك لا يحـرم، ويـجوز للمكاكلّف أن يعبر المسـجد بأن يدخل من باب، ويخرج من باب آخرى، دون أن
 وضع شيء أو أخخذه من المسـجد، هذا الكالام كلّه في غير المّسجد

 والخخروج من باب آخر، فإنّه غير جائز على الأحو طو وجوباً.

## حجز الأمكنة في المسجل، بين الحليّة والحرمة

يحرم على الإنسـان الني يريد الصالاة في المسـجد أخلذ مكان







 على ما هو موجود في بعض المسـاجلج من قيام بعض الأششخاص




 هذا المكان، ولا يجوز لأحد منعه من ذلك.

## أمّا المستحبّات والآداب الواردة عند الفتهاء، فمنها:




 والأفضل في هذه الأربعة هما المسـجد النحرام والمسسجد النبوي

الشـريف. وقد ورد في بعض الرووايات أنّ كلّ صلالة في المســجد




 جامعاُ لأكثر الناس، وفي هنا المسـجد تكون الصالة بمائة صلاة. يستحبّ سبق النُاس في الحضور إلى المسسجد والثدخول فيه،

يُستححبّ الإسراج في المسجدل وتنظيغن و كنسه.
 وعثد الخرووج يخرج برِجله اليُسرى أو لا .
عثلد دخول المسسـجد، تُستحبّ صلاة ركعتين كصلالة الصبح،
 نافلة من النو افل.
يُستحبّ عند دخون المسـجد، أن يكون متطيِّاً، ولا بساُ لأفخر الثشاب، خاصصة يوم الجمعة ولصالاة الجمعة. ورد أنّه يستحبّ عند النخروج من البيت متو جِّهاً إلى المسـجلد،


ويسقين، وإذا مرضتُ فهو يشفين، والذي يُميتني ثّمّ يُحْيين والذي
 بالصـالحين واجعل لي لسانَ صدقِق في الآخرين واجِعلني من ورثة جنّة النعيم واغفر لأبي".


 لي أبواب رحمتلك وتوبتك وأغلِق عنّي أبواب معصيتك ولك واجعلني




 إحسانك عن عظيم إساءتي".



 فأسـألك يِـنْ فضـلــك العمل بطاعتــك والاجتناب عــن معصيتك والكفاف من الرزق بر حمتك").

تعطيـل المسـجـد بـأن لا يصلّلي فيه أحـــ، حتّى لــو كان ذلك لو جود مسـجد آخر قريب مثن.

يكره الثوم في الُمسجد إلاّ للضرورة.
يُكـرهرنع الصوت ني المسـجـد إلاّه في الأذان ونحوه، إلاّلا إذا
كان في رفع الصوت إيذاءٌ للمصلّين، فقّل تُقّم أنّه يـحرم ذلك.

 البيت (ع) وما شابه ذلك.
يكره الليع والشر اءو النتكلّم في أُمور اللدنيا.

المأكو لات التي تسبّب وجود رائحة تؤذي الثّاس .
يكره كشـف المورة أو السرّة أو الفـخل أو الركية، ولو في حالو
 يحرم كشثف العورة ولا يبقى مكروهاً.

يكره إخراج الريح في المسـجل.

## (22) 0



## أحكام صلاة الجماعة

لا شــكّ عنــد الفقتهاء، بـل ممّا اتْفتـت عليه كلمة المســلمين بمختلف مذاهبهـم أنّ صلاة الجماعة مستحبّة استحبابابً مؤكّدلاً، وأنّه كلّمـا زاد عدد المصلّين في التجماعـة، ازداد أجرها وا وثوابها، حتّى
 على العشـرة، فإنّه لا يُحصي أَجرَ هذه الصـلاة سـوى الله سبحانه
 يثبت في جميع الصلوات إذ إنَّ هناك ولك اكلوات تصحّ فيها الجماعة
 صلوات لا تصحّ إلاّ جماعة.

## أمّا الصلوات التي تصحّ فيها الجماعة، وتستحبّ فهي:

أ_الصلوات اليو ميّة الواجبة، الصبح _الظهر _الصصر _المغرب والعشـاء، فهي صلوات واجبة على كلّ مكلَّف وتصحّ أن يُصلّيّها

الإنسـان وَحْلَده، وهي المســمّاة بصلاة الانفراد ولكنّها لا إشكالٍ في استحبابها جماعة.

بـ صالاة الآيات _الخسوف، الكسوف والز لازل و وغيرها مهّا

 تُستحبّ جماعة.

## الصلوات التي لا تصحّ فيها الجماعة فهي:

أ_صــلاة الطـواف: حيـث إنّ المكالّنف إذا كان يـؤدّي الْحـجّ

 وهـذا الطو اف يحتثاج إلى صالة بعده، ولكَن هذه الصـلاة حتّى لو كانـت لُقْمُرة واجبة أو حـجّ واجب، لا تصحّ فيها الجماعةَ، بل لا بدّ أن يأتيَ بها المكلِّف فُرادى.

بــصـالاة الاحثيـاط: وهـي الصـلاة التي يصليّيها الإنسـان في حال شكّه في عدد ركعات صلالته الأصليّة، حتّى لو كان المكلّف

 أن يصلّيَ ركعـة أو ركعتين كصالة احتيأط، ووجب على المـي المأموم
 (24) $\sigma$

منهما آن يستقلّ بصاته عن الآخر، ولا يجوز لهما أن يصلِّيا هذه |الصلاة جماعة.
 اليوميّة كصالاة الليـلـ، ونافلة الصنح والظظهـر والثعصر والمغنرب

 صـالاة العيديـن (الفطـر والأضتحى) وصـالاةالاستسـاءاء، فإنّهما تصحّان جماعة.




 نفس الصلاة، أو كان قد نَنَّر هذه الصّلاة كما نذر ها المأمأموم.

## الصلوات التي لا تصحّ إلاّ جماعة



 جماعة، بل يشترط - كما سيأتي تغصيله ـ أن يكون عدد المصلِّين a(25) $\rho^{r}$
أربعة، والإمام خامسهم، وإلاّ لم تصحّ الصلاة حتّى جماعة.

 فُـرادى أو جماعة، بلا فرق، أْمَا في زي زمن حضور الإمانما المعصوم (q) فإنّهمها لا تصحّان إلآلا جماعة.


 الإمام المعصوم (ع) وبين زمن غيبته (ع).

## وجوب الجماعة في الصلوات اليوميّة

تقدّم معنا أنّ الجماعة في الصلوات الت اليوميّة مسـتحبّيّة استحبابابً





 فلن يتمكّن من إدراك ركعة واحدة من هنه الصالاة ضمن الوقن،

ولكتنّه لو صلّلى خلف إمام سـريع الثقراءة أو يقرأ بِسـرعة طبيعيّة،

 جماعة.

بـ إذا نتر أو حلَف بالله تعالى أو عاهد الله تعالى، كلّ ذلك


 الصلو اتت جماعة و فاءُ لثلذره أو يمينه أو عهلده.
 بالقق اءه الصححيحة مثلاً، وليس نو جود مشـكلة في نطقه، كالللدغة








## توافق أو اختلاف الصهلاة بين الإمام والمأموم



 أن تكون صلاة كلِّ منهما يو ميّة أو آيّات، فلو كان الإلمام يصنّي صلاة


 فيجـرز للمأمو م أن يصلّيَ خلفن صلاة قضاء، ، أو إذا كان يصانّي الإمام





 الاختلاف في نوع الصالاة لا يؤثّر على صحّة الجماعة.

## استحباب إعادة الصلاة جماعة، إماماً ومأموماً

مسألة: إذا صلّى المككلّف صالاته الواجيبة، يوميّة كانت أو آياتات، مع عدم حضور إمام جماعة، فكانت صالاته انفُر اداً، وبعد الانتهاء







 للصالة جهماعة.

## إبراءُ الثلمة في الصلاة المُععادة استحباباً

 أعأد صلاته جمأعة، ونوى بالثانية الاسـتحبانب لأنّ المطلوب أن ينويَ الاسـتحباب لأنّ الصالاة مُعادة، فلــو فر ضثنا أنّه بِد الانتهـاء
 كانت باطلة، والثانية صحيحة، وليس فيها ما يو جب البطلان، فإنّ



حالات لا يكون فيها المكلّف إماماً للجحماعة



يكون مأمو مأ، وذلك في حالات ثلاث:


 وأراد أن يعيل صلاته من باب الاحتياط.





 في كلّ ثوب مرّة.


 المُستتحاضة، فقي هـنـه الـحال يكون من أفعالْ المُسـتحاضاضة بعد

الغســل والو ضوء أو الو خوء فقط يكون عليهـا أن تصلّيَ احتياطاً للشكّ في أنّ عليها الصّلاة أم لا، أو كما في حالن من صلّى صلى صلاته اله النواججبة بعلد دخول الوقت، وسافر إلى بلٍ آخر وووصل قبل دخول

 أن يصلِّيّها احتياطاً.

فني هنه الحـالات الثلاث التُي يأثي المكلّف فيهـا بالصالاة

 إشـكال في ذلك، كذلك تصـحّ الجماعة هنا، فيهـا نو كان الإمام


 والتمام، ومع ذلك فلا إشكالن في الدجماعة هنا.

تأكّد المأموم من نوعية صالاة الإمام

 لـه الإتمام فيها، أم هي من الصلوات ات التُي لا يصحّ الائتمام فيها،


عدد الركعات أو ما شـابه ذلك، ويمكن حصول التأكد بأن يسـآل الشُخص الذي يريد آن يصلّيَ خلغه هل يستطيع آن يأتمّ به أم لا

وذلك يـجيبه بالإشارة.
متى يَتحقَّق عنوان الجمماعة والاقتداء
إنّ الصلوات، من جهة تحعّق عنوان الجماعة، ثوعان:

 بيّة الْمأموم أنّه يصلّي جماعة خلف فلا فلا من النّاس حتّى ولو كان
 يصلّي خلفه جماعة، فلو أنّ شـخحصاً كان يصلّي صالاته الو اجِبة، وجاء شحضصٌ آخرُ يعالم آنّ هذا الْصصلّي يصلّي صلالة واجبة، تصحّ






 مثـلٌ ولمَ يكـن معه أححل يصلّي بصالاته، ثشّم جـاء من و قفـ معه أو
a(32) $r^{r}$

 وَحْدَه، وكان ناوياً للـجمعة منثُرداً، وسبب الْبطلان ألنّ الإمام نوى

 صلالتهما معاً.

وجوب تعيين المأموم للإمام
 شـخصص ما أن يعيّن هذلا الثشـخص، فلو كان هثاك علدّة أثـــخاص
 يعيـن خلف أيّيّ واحل يصلّي جماعة، فإنّ صالاته لا تصحّ، كنـلك لو نـوى الجمهاعة خلف الاثنــنـ دعأ، فإنّ الصـالاة تبطل، وعندما



 فلا إشكال في الالتحاق بهذه الجماعة.

## a(33) $\sigma$

## لو تبيّن أنَّ الإمام غير المتعيّن





 إشـكالن في صحّة هذه الصلالة، ولا يجب على الما المأموم أن يعيدها

 بذلك وهذا ما سيأتي تغصيله لاحقاً إنّ شاء اللهة تعالى.

حكم ائتمام المأموم بالمأموم


 ولو فُرض أنّ الإنسـان نوى الائتهـا مبإمام معيّن، ثم أثناء الصـا الصلاة


 الحالات الطارئة و التي سيأتي الحديث عنها.

## الالتحاق بالجماعة حال الصلالة بانفر اد

 الجماعة، فإذا كانت قريبة منه بشـكـلٍ يستطيع آن يلتحق بها بها، فإنّه لا لا







 وو جد أنّه إذا أكملها لن يستطيع إدرا اك الجماعاعة ولو تكبيرة الإحرام





 من إدر اكك الجماعة ولو في تكبيرة الإحرام، فإنّه يسـتحبّ له عنــهـا قطع الصالاة وإدر اكا الصلاة جماعة مع الإمام من أوّلها.

## العدول من الجماعة إلى الانفراد

مسألة: إذا انتعكس الأمر عمّا ذكرناه هي المسألة السابقةّ، بمعنى





 في أيّ حالــة من حالات الصالاة، وإن كان الأفضلـ لمن دخل في صـالاة الجماعة، أن يبقى في الجماعة إلـى الثنهاية، ولا يعدل إلى الـى





في الثلب، ولا يجوز التُلُّظُ بذلك أثثناء الصالاة.
 بعـد أن انتهـى الإمـام من القُر اءة في الر كعة الأولـى أو الثانية من
 كما سيأتي أنّه تسقط الثقراءة عن المأموم فيما لو كان في الـجماعنة


الصـلاة، فعندما يعـدل المأموم إلى الانفراد بعـد انتهاء الإمام من





## في الشروط المعتبرة لُتحقّق الاقتداء بالجحماعة الثرط الأول

أن يدخـل المأمـوم في الجماعة أثنــاء قيام الإمـام قبل الركوع

 مـن ركوع الر كعة الأخيرة بأن كان في الركعـة الأولى أو الثـلثانية أو أو

 أو الثانيـة أو الثالثـة مـن صالاة المغـرب، أو الأولـى أو الثانية من صالاة الصبح أو صلوات الظهر و العصر والثشاء في حالة الة السغر،




تكييـرة الإحرام ويسـتطيع أيضـأ أن يلتحقق بالجماعــة أثثاء ركوع ع

 إدر اكه وهو راكع، فإنّ على المأموم أن يتّظر حتّى يتوم الإمام من من
 أَّا إذا وصل المأموم، والإمام قلد رفع رأسه من الركوع، وتأكّد المأموم آنّ هنه كانت الر كعة الأخيرة من الصال(ة، فإذا كان الإمام



 ذكر الله تعالى، فإذا انتهُى الإمأم من التّسـليمه، قام المأموم وصلّى صــلاة كاملـة غير ناقصـة أي ركعة، ولكـن لا يكبِّر تكبيـرة إحرام جديـدة، وكذلك الحال مألو وصــل المأموم، وعـلمَ أنّ الإمام في



 وفائدة هذا الأمر هو التحصول على أبجر الـجماعة.
a(38) $\sigma^{r}$

## التحاق المأموم بالإمام حال الر كوع












 على أساس أنّه منثرد وليس مأمومأُ.
ومعنـى ذلك أنّ المأموم إذا نـوى الْجماعة وبدأ بالهـوي، وقبل أن يصـل إلى حدّ الركوع آي بوصــول أطر اف أُصابعه إلى ركبتيه،









 ونكنّ الإمام بدأ برفع رأسه قبل آن يصل المأموم إلى إلى حدّ الركوع،



 يصل، فإنّ صلاته تصحّ جماعة في هذه التحالة ولا إشكال علئليه.

## كيفيّة التحاق المأموم بالجماعة مع بُعد المسافة

مسألة: إذا وصل المصلّي إلى مكان فيه صلاة جماعة كالنمسجد

 قطع هذه المسـافة ليلتحقق باللجماعةة، فإنّ الإمام سـيرفع رأسه من
 إلـى مـا يفعله أكثر الثناس من الثنداء بصوت عالٍ بكلمة (يا اللّه) أو
(إنّ اللـه هـع الصابرين) ليطيل الإمام ركو عـه ليلتحقق به المأموم؛


 جهـة الِِبلة وعدم إتيانـه بأيّي فعل ينافي الصـلاة إلى الـلى أن يصل إلى الـى صنـوف الجماعة ويكمل صالاته مع باقي المصلّين أو مع الإمام وَحْلَهُ إنْ لم يكن هناكَ مصلّون غيره.

## متى يكون العدول إلى صلاة النافلة أثثاء الجماعة

مسـألة: تقدّم في مسألة سـابِقة أنّ المأموم إذا وجد الإلمام
 برفع رأسـه من الركوع قيل وصـول المأموم إلى حدّ الركو ع، فقلنا

 يعدل بينّه - بينه وبين نفسه، لا باللفُظ - إلى صالاة النافلة ويكمالها


 يجوز في هذه الحاللة آن يقطع صلاته قبل العدول بيّته إلى النافلة،


كان الأفضـل أن لا يقطعها وهي فريضـة، إنّما يعدل بها إلى النافلة كما ذكرنا.

## الثشرط الثاني متابعة المأموم للإمام

أن يُتابـع المأموم الإهـام في أفعال الصالاة ولا يسـبقه فيها، فلا




 التسبيحات في الر كعة الثالثة والرابعة، فإنّه يـجوز للمألمأموم آن يسبق الإمام في هذهالأقو الن والأذكار ويـجوز لهأن يز يلد عليه في الأذكار، أو في دعاء القنوت أو غير ذلك من أقوال الصطلاة، ولا يجب علا علا

 فيها، وأن يقولها ثلات مرّات أو أكثر إذا أراد، ولا إشكال عليه في


 الإمام إلى السججود، والمأموم لم يرفع رأسهه من الركوع مثلا

أحكام حالة عدم الالتزام بالمتابعة عمداً أو سهواً مســألة: لو أنّ المأموم لم يلتـزم بالمتابـعة التي ذكر نا أنّها واجبة
 رفق رأسهه من الركوع أو السججود مثلاً، قبل الإمام، فهيأ حالتان:





الصلاة.
ب ـ أن يسـبق المأمـومُ الإمامَ فَ فعل مــن الأفعالـ دون تعمّد



 إذا توكّن من تدارك الأمر، ويتحقّق ذلك في حالات علت عدّة وهي: 1 ـ إذا ركع المأموم مع الإمامَ، ولكنّه رفع رأسه من الركوع قبّل

 ويُكمـل مع الإمام بشـكلٍ طبيعيّ، وتصحّ صلاتـهـ و جماعته ولا
anor

شيء عليه؛ ولو فرخنا في هذه الكحالة أنّ المأموم نزل إلى إلى الركوع











 يكملها فُرادى.



 فهنـا أيضاً لا إثــكال على المأموم، وتصـحّ صالاته و جماعته و ولا شيء عليه.
$1440 r$
r












 وجماعته، ولا إشكال عليه.
 الوقـت النّي ركع فيه الإمام أو سـجد، إنّما انتبه إلى الأمر بعد أن رفق الإمام رأسه من الركوع أو السجود، فإنّّ على المأموم ألنّ يأتيَ
 صالته مع الإمامَ وتصحّ صالاته وجمأعته ولا شيء عليه.

 المأموم برفع رأسـهـ مع الإمام دون سـبق أو تأخير، ولكنّ المأموم وصل إلى النقيام من الركوع، أو الـجلوس من السـجود قبل الإنمام، ولكـن لاعن عَمْند، إنّها عن غفلة، أو لاعتقاده أنّ الإمام قُلد وصل
 على الو الإمام، ثـّمّ يكمل صالاته معه ولا شُيء عليه.

حكـم عمل المأموم حال زيادة الإمام سحجدة سهواً مسـألة: إذا سَـهـا الإمام في صلاته الجمانعة، وزاد سجدة مشلا؛؛ والتثــت المأموم إلى ذلـكـ، ولم يتمكّن من لفــت نظر الإمام إلى الـى


 سهوأ وو جوب عودته إلى السجود محجداً لمتابعة الإمام .

حكم فيما لو رفع المأموم رأسه من السـجود مسألة: إذا سـجد المأموم مع الإ0ام، ثمّ رفع المأموم رأسه من السـجود سـهو اً، أو لاعتقاده أنّ الإمام قل قام من السـجود، ولكّنّ


السـجدة الأولـى التي سـجَدها المأموم مع الإمام، فعـاد المأموم

 لإمام ولُيسـت الأولى، فإنّ المـجـدة الثانية التي سجلدها المأموم
 كسـجدة ثانية وتصحّ صالاته، ويتأع مع الإمام ولا وا إثـكال عال عليه، وإذا النكس الأمر بأن ستد المأموم مع الإمامّم، وعثلدما رفع رأسه
 بأن اعتقد أنّ الإمام رنع رأسـه من السّجود الأول و وجلس وسجا

 كان يسـجدها الإمام هي الأولى، وأنّه كان عليه أن ينويَ بسـجدانـه

 السـجدة الثانية وتصحّ الصالاة والجماعة ولا شيء على الْمأموم.

الشرط الثالث من شر ائط صحّة الجماعة وجود الإمام والمأمومين في مكان واحد



في سـاحة، أو في بيت، أو في أيّ مكان آخر يجتمعـون فيه دون وجـود تعلُّد في المكان، أو حاجز يححز الإمام عن المأم ألمو مين أو



 تصحّ جماعة هذا المصلّي، أمّا لو كان هنأك تو تو اصل بين المّأمو مين إلى أن وصلت الصّفوف إلى باب هنه الغرفة و كان هناك من يقف
 الجماعة إن كان هذا الأمر قد حصل في الْمسجد أو في البيت، أو في أيّ مكانٍ آخر .

حكم وجود الحائل بين الإمام والمأمومين من الرجال والثساء

ولو فر صثنا أنّ الـجميع كانوا يقفون في مكان واحلد، ولكّن كان هناكك حاجز أو حائل بين الإمام والمأموم، أو بين بعض المأم أمومين،


 والمأمومأت النساء، على أن لا يكون هنا الـحائلّ من نحو الـجدلر

الــذي ليس فيه أيّ فُتحـة أو مَنْفَذِ يؤدّي إلى التو اصل بين النسـاء،
وباقي المأمومين، أو بينهن وبين الإمام.

أمّا إذا كان التحائل من نححو القماش أو الْخشب المتحرِّك أو ما

 لا تمثـع الرؤية، فإنّه لا إشـكال في وجود مثل هــا النحاجز حتّى لـو كان بين الإمام والمأمومين الرجـالل أو بين الْمأمومين الرجالل والمأمومين الرجال الآخرين.

حكم وجود مسافة فاصلة بين الإمام والمأموم
 الإمـام والمأموم الواحــد أو المأمومين المتععّدّديـن، أو بين بعض
 إذا كان من جميع الـجهات، ولنتو صيح يقال إنَّه إذا كان هنالك إمأم



 الُمسافةة بخطوة واححدة واسعة من أوسع ما يمكن نلإنسان العادي


المأهـوم خلف الإمامه وكان الفاصـل بين موضم سـجـود المأموم
 للإنسـان العادي أن يتخطّاه بخطوة واسعة، فإنّ الجماعة لا تنعقد أيضاً.

هـنا بين الإمـام والمأموم الواحلد، وكذلك الـحـال لو كان هذا






 يكون جميع المأمومين عن اليمين وعن اليسـار غير بعيد أحلـاهم
 أحح المأمو مين وبين المأموم الذي يتف إلى إلى جهة الإمامَ فإنّ هذا
 هو صلة الوصل بينهـم وبين المأموم اللّي يصله باللإمام.
أمّا بالنسبة للمأَمو مين في الصّفـ الثُني وما بعلده، فإنّ المأموم يمكن أن يتّصـل بالججماعة من خلالل المأموم النـي أمامه، و اللني
 a(50) $\rho$

اليمين أو اليسار، فإذا كان المأموم في آخر الصّفـ الثاني وما بعده






 جهاعته كذلكّ، أمّا الْمأموم النّي لا يكون في طرفـ الْصّفـ، إنّما هنـالك مأموم أو أكثر أمامـه، ومأموم آو أكثر على يميثيه، و ومأموم أو

 فلــو فصـل بينه وبيـن اثثين من الثثلاثـة بما لا يتخطّطى، فإنّه يتّصل بالجماعة بواسطة الثالث، وهنا لا بدّ من ملاحظة ألّ هؤ لاء الثڤاثة



 بتلك الُمسافة، فإنّه لا تنعقد جماعته.

وعلى هذا الأساس فإذا كان واحد من المأمومين في صن من

الصفـوف تتوفر في صلاته المسـافة المطلوبة بينه وبين الإمامه، أو



 وو قف شـخصى واحد في الباب، وصلـت مـجموعة من الثمصلّين


 اشـتر اط عدم وجـود حائـل أو حاجز بيـن الثمصلّين مـع بعضهـم

 يتحـرَّك، ولمـ يكن يصلّـي جماعة و كان وقو وهه بشـكل يفصل بين



## جواز تكبير المأموم قبل المأمومين المتهيّئين للصالاة

 مسـألة: لو كان المصلّون واقفين متهيئيــن للـجماعة أو لتكبيرة


أو في الصفوف الأمامية حتّى يُكبِّروا، بل يستطيع الذي في آخر



 فاصلاُ بين هذال المأموم والإمام، أو بين المأموم والمألمأمومين الذين


وهكــنا الـكالام يجري فيما لــو أنَّ أححد المأموميـن انْصصل عن

 فاصـل كبير بين أحــد المأمومين والإمـام، أو بينه ويـيـن مَن يصله بالججماعـة من باقي المأمومين، فإنّ عليه أن يسـي


 يمكن ذلك لأيّ سـبب من الأسـباب، فإنّ على هنا المألمأموم النّي أصبح مغصو لأٌ عن الجّماعة أن ينغرد في صلالته ويكملها فُرادى. مسـألة: إذا كان فـي اعتقاد المصلنّي، أنّ المأمـوـوم النّي يصله
 المصلّني كان يـؤدّي صـورة الصـالاة مع الإمـام، فـإنّ وجود هذا

الإنسـان بيــه وبيـن الإمامَ، أو بييـه وبين باقي المأموميـن الذّين يصلونه بالإمامَ و ججوده هذا لا يضرّ بجماعتهة وائتمامهـ. مســألة: قبل أن يبدأ المأَموم بصلاة الجمهاعة، عليه أن يتأكّد أنّه لا يو جــد أي حائل أو فاصـل يمنع من التُواصل هع الجمهاعة، فإذا
 شكّ في وجود الحائلّ وعدمه، فإنّة يبني على عدم و وجو ده ويُكمل


 أن يكملهُ فُرادى.

## الثشروط المعتبرة في إمام الجماعة



 الشُووط هي كالتلالي:
1 ـ البلوغ: وهذا الشرط هو أحوط وجوباً، بهعنى أنّ الإمام إذا
 عند الذكر، و هذا الالسـن يعادل (؟ ا سـئة وسـبعة أشهر شمسيّة أو


وسـيلة قبل بلو غفه سـن الــ ( 10 ) أو يكون قد نَبَتَّ الشـعر الـخشن
 نبوت الشـعر النخشـن على العانة قبل بلو غه سن ( 10 ) فإنّه يكون

 وسـبعة أشهر وعشـرين يو مأ شمسـيّة أو ميلادية) هذا إذا لم تط ألمرأ




 إلى مرجع آخر يقول بجواز الصالة خحلف غير البالغ. Y Y العقـل : بمعنـى أن يكون الإمأم غير مجنـون، ولو عند تأديته


 تصـحّ الصصلاة خلفـه جماعة، أمّا لو كان الإنسـان مجنونـأُ إدواريأ،

 عاقِلاُ غير مجنون، ولا تجوز الصلاة خلغفه أثثاء نوبة الجنون.

ץ طـهـارة المولد: بمعتى آن لا يكـون الإمام للجماعة معروفاً

 جماعة

؟ الإيمـان: بهعنـى أن يكـون الإمام شــيعيّاً اثني عشــرياً، وإن كانـت تصـحّ الـجماعة خلف الإمام غير الشـــعي في مو ارد يمكن الححلـيث عنها في مجالٍ آخر . 0ـ أن لا يكـــون الإهـام أعر ابيـاً: والأعرابي هو الإنسـان اللني

 التز امه بالأحكام الشرعيّة الْمطلوبة.




 رجالُ، ويجوز أن يكون الإمام امر أة. V V العدالة: وهي أْ يكون الإمام منتز ماً بأحكام الشُريعة الإسالامية مـن فعل الو اججبات كلّهـا، فلا يترك كا أيّ واجبـ مـن الو اجبات صغير أ

كان أو كييـراً، وبــأن يترك جميـع المـحرَّمات فلا يفعـل أيّ حرام من غيـر فرق بيـن الُمحرّمات الصغيـرة، أو المـحرّمات الكـبيرة المُســمّاة








 إشكالن. ولو فرضا أنّ الإمام كان عادلاً، ولكئّه في وقت من الأو
 عَمْــد لا عن عذر، فإِنّ الُعدالةُ تسـقط، ولا يبقـى مجال للصـلاة خلفه
 على دخالفته الشر يعة، وعدم عودته إلى ما خالفـ فيه الشُ عـرع، و عندها










 خلفه جماعة، إلاًّ إذا تابَبَ توبةً نصو حاً.

## طرق إثبات عدالة إمام الجماعة

مسـألة: لا بــّ للمكلّنـف أن يثبت عدالـة الإمام قبـل أن يصلّيَ
خلفه جماعة، والطرق التّي يحصل فيها ذلك متعدّدة:
أ_أن يطّلع المكلفّ على عدالةٌ الإمام بنغسه من خلال معاشر ته

 عن ترك الو اجبب، أو فعل الـحرام كما تقدَّم م
بـ الشَـياع، وذلك بألن يكون أمر عدالة الإمام أمرأُشـائعاً بين
 هذا الشياع.

 فلاناً عادل لتنمكّن من الائتمام به. ولا بلّ في الشّخص الثقة اللذي
 إلى قوله في إثبات الحدالــة أو نقيها، وذلك بـلـ بـأن لا يكون معلومأ
 دـ حُسْن الظاهر، بمعنى أن يكون اللُُرْف العام عند الثناس يؤكّد




 بحُسن الطّاهر.

حكم المنافسة على إمامة الصطلاة مسـألة: إذا كان هناكُ شُـتصص يصلّي جماعة في مكانٍ مان، من هسجد أو مُصلّى أو ما شابه، وكان هو الثّي يؤدّي صالاة الجّماعة




الصالة بأن كان يريد أن يأتيَ قبله إلى مكان الْصلاة ويصلّي بالناس










 المؤ منين عدم تشتجيعه على نعله وعليهم ترك الصالة خلفه.

أحكام حول الصلاة خلف مَنْ ليس عادلاً













 بعدالة الإمام وليست العِبُرة، هي اعتقاد الإمانم بعدالة نفسه.

## حكمُّ ما إذا حصل الثكّ في عدالة إمام الجماعة




 بعض الأخبار والشـائعات عن هذا الإلمام، وعن بعض التصرُّاتات


 في إثبات العدالة، كما لو كان مُعتمدلاً على حُســـن الظطاهر الشـائع a(61) $o r$

بين الثناس، ثّبّ صدرت بعض التصرُّفات التي ظاهرياً تنافي حُسن










^ ـ أن يكــون الإمـام صحيــح القر اءة ثي الصـلاة، ولاسـيّما في






 يكـن ذلـك ناتجاًُعـن (للـغة) في كلامه، إنّمـا كان نتيجـة اعتياد

مثلاك، وكان قادراًّ على تصحيح هذا الخططأ، ولكنّه لم يُصحّح أثناء



 جو از الصلاة خلفه وصحّتها.
4ـ أن يكون الإمام يصلّي عن قيام، فيما إذا كان المأموم يصلّي











 فني جميع هذه الحالات تصحّ الجماعة ولا إشكال.

- • ـ صحّحـة صلاة الإمـام في نظر المأمـومه أو بتعبير آخر أن لا لا















 غير معلومة البطلان عند المأموم.


## 2(64) $\rho^{r}$

حكم صلاة الجحماعة في حال الاختلاف الفقهي بين الإمام والمأموم

 الإمـام، و كان الإمـام في بعـض المسـائلِ المتعلّقـة بالْو ضوه أو
 كمـا ذكرنا، أو من جهة التقليل، وهـنار الاخثـلاف له حالثّان، حالة تصحّ فيها الجماعة ولا إشكانل، و حالة ثانية لا يصحّ فيها للمأموم أن يأتمّم بهذالالإمام.
 لو كان هنا الاغختلاف لا يؤدّي إلى بطلالن صلاة الإمام في الو اقع ، أو بـحسـب نظـر الْمأمـوم، وذلك فيما إذا كان هــا الا الاختلاف من الاختلافـات التي يُعذر فيهـا الـجاهل بالـحكم بحسـب الـو اجتهاد أو





 الحالاتات العادية، لو أنّ إنسـاناً كان يقر أ جزءءاً من سورة، لا سورة كاملـة، وهـو يقيلّلد مر جعـأ يقول بو جـو بـ قـراءة سـورة كاملة بعد

الفاتحة، ولكنّ المكلّف كان يجهلِ بهله الفتوى عند مرجعه، فإنّ صلاته تكون صححيحـة ولا يحجب عليه إعادتها، وحكم الإمام هنما


الكحالــة الثانية، وهي ما لو كان الاختـالاف بين المأموم والإمام






 الو ضوء بـه، يبطل وضووّه حتّى لو كان جاهملألُ بالحكم بالْبطلان،

11 ـ ـ أن لا يكــون موڤف الإمام أعلى مـن موثف المأموم، وقد






لا تصحّ الذجماعة. الـحالة الثائية أن يكون الار تفاع تدريجياُ، بهعنى


 في المكان المتخفضى، ومرةٌ يكـون الانحدار غير واضحع، إلاّلا إذا

 ذلك لا يضرّ بالكجماعة، هذا إذا كان مو ثفـ الإمام أعلى من مو منف
 لا مانـع مـن ذلـك فـي الحالتيـن السـابقتين، آيّ إذا كان الار تفا دفعيـأ كالثلر ج والسـطع، أو كان الارتفاع تلدريجيـاُ، كما في حالة





 صغوف النجماعة في الأسـفل لتصل إلى ما تحت الــ الطابق العلوي.


 a(67) $\sigma^{\circ}$


 يصلّي في الطريق تحت مبنى، والمأموم يقف في الطابق الثا لثالث،

 الـــكان، ولا يتحقّق فيها التو اصل بيـن الإمام و والمأموم، لا تصحّ الجماعة.





 بشـكل يكون موضع سـجود المأموم على مستوى موضع ركبتي



 وقـوف المأموم الواحد أو الأكثر إلى جانـب الإمام أو إلى جانيبه

بشكلٍ تكون مواقع الأقدام متساوية، فإنّه لا يجوز أن يكون موضع







 الصفت الأول للمأمو ماتٌ، أو بجانب المُر أة المأمو مة الو احلدة، بل
 أو للنشاء المأمو مات.

## في كيفية صلاة الجماعة




 باقي أفعال الصالاة من واجبات ومستتحبّات، وقلد يختلف الأمر



أَّنه يصلّي إمامأ، وقد تختلف صلاة الإمام مفي بعض الأحكام عن






 صلاته منفرداً في غير جماعة وذلك من علّة جههًات:









 وصلاة المنغرد لا تختلفأن . ثمّ إنّ معنى سقو ط القراءةعن المأموم


في الر كتين الأولى والثانية، يختلف بحسب اختلاف الْ الصالة بين كونهـا صالاة جهريّة أو إخخفاتّيّ، فـإذا كانت الصا الصالاة جهرية (صالاة الصبـح والمغربب والتُشـاء والـجمعة والثظهر يـوم الكجمعة فقط)


 يكـون على نـحو الإلزام للمأموم بثرك الأقر اءة، بل الألحو طـ و جورياً




 بأينّ ذِكر من الأذكار من التسبيح، أو الاستغفار أو غيرهماه، ويكون


 تعالى، هذا في الصلوات الجهرية.
أمّا الصلو ات الانخفاتية_الظظهر غير يوم الْجمعة والنصر في كلّ
 حال كون الإمام في الركعة الأولى أو الثانية يكون سقوطاً إلزا ميّاًّ،
 بِّكر الله تعانى من التُسبيح والاستغغار وغير هما من الأذكار، بها في ذلك الصالاة على النبيّ مححمد وآلك (ص).

 وصل إليها المأموم.








 يتتظر حتّى ينتهيَ الإمام من الثقراءة والقنتوت، ويركَ فيُكيبِّ المأموم


 ينهي الإمام السـجدة الثانيـة من هذه الر كعة التي هـي ثانية للإمام











 التي مرّت هي الر كعة الأولى بالنسبة إليه، ويُكمل الصالصاة على هذا









ـ أي المغـرب، أو كانت أربع ركعات، أيّ الظهر والعصر والعشــاء










 إلاّ إذا قـر أالثاتحاتحـة فقط، وترك ك قراءة السـورة، فإنـّه يجوز للـمأموم

 وإدراكُ الإمـام في الركوع، بل إنّ الإمام ســيرفع رأسـهـ من الركوع
 الفاتحة، فإذا رفع الإمام رأسـه قبل أن يكمل المألموم قراءة الثاتحاتحة فإنّ على المأموم أنْ ينويَ الاننر اد ويكمل الثناتحة و السورة بعلها، ،



يكمل صلاته جماعة، وعندما يرفع الإمام رأسـه من السجدة الثانية







 المأْموم صالاتـه وححهه، ويكون في هذه الْحالة الة، قد فاته شـيء من
 والعشاء ـ في حال عدم السغر وكون صلاة الإمام تمامأُ، فإنٍ الإمام



 ولا حاجة للثّلاث، لأنّ الثلاث مستحبّة في الأصل، والو اجب واحـدة فقـط، حتّى في صالاة الانفـراد، فإذا أنهى التّسـبيـحات ولا ولم يُدرك الإمام في الركوع، فِإنّه ينفرد في صالاته ويُكملها وَحْدَّه، وإذا
 من السـجلة الثانية من هند الرّكعة التي هي الرابعة لإمامام، والثالثة a(75) $\rho$

للمأمـوم فإذا كان المأموم في صلاة المغرب، فإنّه، يتشـهُّد ويسـلِّم م- الإمـام ويُنْي صلاته معـه، وإذا كان المأموم في صان الاة رباعية






 المأموم للإنهاء الر كعة الرابعة وَحْحَهـ




 الفاتحة والسـورة أو الفاتحة، وجزء منا من السورة، أو الفاتاتحة فنقط،


 فإنّّ على المأمو م أن ينفرد في صلاتهن ويكمل قراءة النّاتحة ويقرأ

بعدها سـورة كامالة أو جزء أٌ من السـورة، ويكمـلـ الصـلاة وَحْدَدُه،


 وعندما يتتهي الإمام من السجدية الثانية، فإذا كان الإمام في في صالاة











 التي التحق فيها المأموم في الجماعة، فإنّ الإمام مسيقو مللرابعة والمأموم سيقوم للثانية، وعندها علما على الإمام أن أن يأتيَ بالتنسبيحات

 a(77) $\boldsymbol{o}^{\circ}$

إكمال قراءة الفاتحة والسـورة مع التنوت فعل ذلك وأدر ك الإمام
 وإدر اك الإمام في الركوع عإنّما رفع الإمامام رأسه من الركوع عقبل أن



 السجدة الثانية للتشهُّه والتسليم، فإنّ المأموم ميجلس أيضاً للتشهُّهُ والتسـليم إن كانـت صلاتـه ركعتين، كمـا لو كان يصلّي الصـيح





 ثمّ يقوم الْمأموم لإكمالْ صلاته وَحْحَهُه
إذا حضر المأموم إلى الجماعة والإمام في في الر كعة الرابعة، فإنّ




يقوم مباشُرة من السجلدة الثانية، ويكمل صلاته منفرداً، والأفضل أن يجلـس جلسـة النتجافي، ويتابع الإنـام في التشـُهُّل فتط دون








 أـلة : إذا وصل المأموم إلى النجماعة والإمام قائم ولمب يعلم المأْموم، هــل آنّ الإمام في الركعــة الأولى ألو الثانيـة من الصـلالة



 الركـوع - لز يـادة الأجر والثواب ـ فــإنّ المأموم يسـتطيع آن يُكبِّ



صلاته ولا إشكالن، وإذا تبيّن أنّ الإمام في الأولى أو الثانية، حيث

 وتصحّ صلاته و جماعته.

بعض الأحكام المثرتِّبة على الجماعة والتي تميّزّها عن صلاة الانثراد





 تصـحّ الصالة، ويكون على المكلّـنـ أن يصلّيَ صالاة الاحتياط،







 a.80) $\sigma^{\circ}$

يشكُّ الإمام فُإنّ عليه في الأساس أن يتوقّف قليلاً محاو لاَ التذكُّر
 للإمام بكامهة ليعلمه في أيّ ركعةِ هو .






 الر كعانت عثد الإمام.





 فلا تبطل بها الصالاة، ونغس الكالام يـجري في زيادة السـجود من




ولا تبطل الصالة بهذه الزيادة للمتابعة، وقد مرّ تفصيل ذلك.
مسـألة: إذاصلّى الإنسـان جماعـة، وبعد الانتهـاء من الصالاة

 أو لغير ذلك من الأسباب، فهنا حالتان.

الحالـة الأولى: أن يكون قل صدر مـن المكلّف أثناء الصـلاة ما


 شـكِّه ولم يُصلِّ صالاة الاحتياط للشكّ لاعتهأده على حغظ الإمام



 بنقصـان صلاته ركعة أو أكثر أو زيادة ركعة أو أكثر، وفي مشل هلذه

الحالة تبطل الصالة.
الـحالـة الثانيـة: أن لا يكــون قــد حصـل فـي صلاته الثـي كـي كان مُغتر خـاُ آن تكـون جمهاعة لم يحصصـل فيها ما يسـبّب بطالانها في
 إعادتها عليه.
$182) \sigma^{r}$

## صلاة الـجمعة

كيفيـة الصــلاة: صـالاة الجمعة هـي كصـالاة الصـــح، ركتتان لا

 الصبـح، ولكـنّ صالاة الجمعـة تختُتلف عن صـالاة الصبح في بعض المُسـتححبّات، حيث يُسـتحبّ فـي صلا ولاة الجمعة في الر كع المة الأولى
 صلاة الصبح يوم الجمعة فتط دون باقي الأيام، ويُستحبّ في الر كع الألمة الثانية من صلاة الجمعة أن يقر أ الإمام بعد الفاتحة سورة المنافقون، و تختلف صلاة الجمعة عن صالاة الصبح في القتنوت حيث يُستحبّ


 بعد الر كوع وقبل النزول إلى السجود في في الر كعة الثانية.

## الشروط المعتبرة في صلاة الكحمعة لتكون صحيحة

1ـ أن تكــون الصالة جماعة، فلا تصـّح صالاة الجمعة فُرادى،
 التي مرّ تثصيلها.






 من الأشــخاص النذين وجَب عليهم حضـور النجمعة، كما لو كان فـو في
 سيأتي تصصيله فيمن يجب عليه الـحضور ومن لا يجب عليه. شـ يُشترط لصحّة صلاة الجمعة أن يسبق الصـلاة خططبتان، ولا

 خاصة للخ لخطبين، وهي الكيفية الواجيبة. ففـي الخطبة الأولى يقوم الإمـام فيحمد اللهله ويُثي عليه ـ ألي
 وهـذا المقدار هــن الـحمد و الثناء والو صبيّة، يكفـي فيه أقل مقدأر
 بما يشـاء، وبعل قراءة السـورة من التُرآلن الكريــمه، يجلس الإمأم
 يحمــد الللـه تعالى ويُثني عليـه، ويُصلّي على النبـيّ محمدل (ص)
 المقـدار الواججـب أيضاً يمكــن تأديته بأقل مقـــنار مهكن ويمكن
 الثاثيـية يبدأ بالصالاة، ومن الأهـور المعتبرة في تأدية الـخطبتين أن
 يسـتعمل أجههزة تّكبير الصوت المُتعارفة، ولا يشـترط في صتحّة الجمعـة ألن يسـمع كل" المأموميـن صوت الإمـام و خططبتيه، وإن

 مـن المأموهين، فلا تصحّ الحْطبتـان، ويتّج عن ذلك عدم صحّة صالاة الجمعة.

و أمرٌ آخخر معتبر في الخططتين، وهو آن تَكون قراءة سور الثقرآن
 يعتبـر فيهـا العربيـة، وإن كان ذلك أحـو ط اسـتحـحباباً، إلاّ إذا كان

المأمومون غير عَرَب أو لا يفهمون اللغة التربية، فعثدها لا بدّ أن تكون موعظة الإمام بلغة الحاضرين.

مسـألة: لا بدّ للإمام في الحخطبة الثانية من التُوسُّع في الكَلام
 في الأمور السياسـيّة والاجتماعيّة وغيرها مـن الأهور التي محلِّ ابتلاء للنحضور، والتي تحصل في العالَّم الإسالامي حتّى لا يكون المسفمون غافلين عمّا يُحاك لـهم من مؤامرات وخلدع عالميّة. مسـألة: إذا حضـر المأمـوم أثثــاء الخطبتيـن، مـع ملاحظة أنّ



 أنواع الكلام أثثناء التخطبتين.
مسـألة: لا بدّ في إمام الجمعـة أن يكون ممّن يقدر على القيام،






فيـه شـر ائط الإمامة غيـر قادر علـى الثّيـام، فإنّه يـجـوز ز أن يصلّيَي الجمععة ويخطب الْخطبتين وهو جالس، بمعنى أنّه يسـعط شـر ط
 في شر ائط إمام الججماعة.

مسألة: لا بلّ من تأدية الخطبتين بعل دخول وقت صصلاة الظهر، أيّيّ بعد الزوالن، ولكن قبل صلاة النجمعة.
 الفاصصل بين صالاتي الجمعة حتّى تكونا صدحيحتين، أو على الأقل
 كيلومترات ونصف تقريباً، فإذا كان الفاصل بين الِين الصـلاتين مسـافـة فرســخ وما زاده، وكانت الصـالاتان جامعتين للشــر ائط المعتبرة في


بين الجمعتين أقل من الثفرسخ، فهنا تفصيل:
فــإذا كانـت الصالاتـان جامعتين للشــر ائط المعتبـرة في صلاة
 الثانية، وبدأت الصالاتان في نفس الوقتّ، فإنّ الصانلاتين تكونان

أْمـا إذا كان الفاصـل أقل من فرســخ، وكانت إحدى الصالاتين جامعـة للشــر ائط والأخرى غيـر جامعة للشــر ائط، فــإنّ الـجامعة

للشُرائط تكون صدحيحة، والأخرى تكون غير مضرّة بصحّتها. وإذا كان الفاصل أقل من فرسخ، وبدأت إحدى الصالْالتين قبل
 تضرّ بالْهُتقلّهة.

وإذا كانت الْصلاتأن جامعتين للشْـر ائط، والمسافة بينهمها أقل

 أو بدأت إحداهما بعد الأخرى وانتهتا معاً.


## حكم صالة الـجمعة

## يفرّق في حكم صلاة الجمعة بين حالتين:

 والمقصود بالنائب الخاص هو الشُـخص المعيّن من قِبِّل الإمام



 تعيييّأ، بمعنى أنّ صلاة الظهر يوم الجمعة تسـقط، ولا بلّ لالِمام أو نائبه أن يُنيّيم صلاة الجمعة.

Y_




 إذا اختتار الإمام والمصصلُّون أن يصلُّوا صالاة التجمعة لا الظهر، فإنّ
 من الواجب على باقي الناس الحضور في الصلاة، إلاّ ما أستُتشي مّمن سيأتي ذكرهم.



 الصصلاة ويُسشثـى من ذلك سبعة أصناف من النأس وهم كالتّالئي: ا- كلّ إنسـان: يكـون حضور الجمعـة عليه حَرَجانُ، من جهة


 مسيره إلى المسجد للجمهعة فيه حَرَّه، أو يسبّب لهُ مرَضاًاً، وهكذا
 ץـ المر أة: فإنّه لا يجبب على النسـاء الحضضور 'صلاة الـجمعة،

إنْ كـنّ قــادرات علـى الُحضور، أو لــم يكنَّ كـذلك، وسـوأه كان
 علـى اللمر أة ا'نحضور في صالاة الجـعــة ـ وإن كان حضورزهن في هـه الأيام التي تحتاج فيه التُساء للثقافة الإسلامية الفقهيّة وغيرهنا تلشـارك في تريية الأجيان فإنّ حضور هـن يكون سن الضوروريّات المهمّة.
 الانخروج، أو كان مرَضاً عاديّاً.
ع_الأعمى: رجالُ كان أو امر أة قأدرأعلى تأمين وسيلة لحضور


الْحضور.
0ـ الشـيخ الكبير: أيّيّ الرجل الثذي وصل إلى سنّ كبير، كما لو تجاوز السـبعين من عمر ه، ولا يفرِّق في ذلك بين كين كون الـحضور حَر جيّاٌ عليه، أو لم يكن، فإِنّ مـجرّد الكِبَر في السـنّ يعثي سـقو

وجوب الـحضور.
آ المسـافر : وهو الـذلي يكون موجوداً في مـكان إقامة صالة

 V $V$ مَنْ كانْ مكان إقامته أو مسكَئُ يبعل عن مكان صلاة الْجمعة

من أيّ جهة من الجههات مسافة تزيد على النفر سخين، و كما مرّ أنّ الفرسـخين يبلغان حوالي أحد عشـر كيلومتراً تقريباً تنقص قليلا ولِ عن ذلك، أيّ تنقص حوالي مائتي متر .




 مسـألة: إذا كان وقـت صـالاة الظهر يـوم الـجمعة، وكان الإمام
 اجتتمعت فيه شـروط وجـوب الُحضورن، ولم يكـن من الأصيثاف

 عن حضور الصالاة، مِن بيع وشِراءه وما شابه. مسـألة: إذا وَجَـب علـى الْمكلّف الـحضور في صـلاة الْجمعة
 لا يجـوز لهذا المككلّف أن يسـافر من المكان المو جو دو فيه و اللذي تُقام فيه النجمعة ويُستشتثى من ذلك، ما لو كان في طريق سغره الو أو حيث هو ذاهب، صلاة جمعة أخرى جامعة للشر ائط المعتبرة في

صـالاة الـجمعـة، فإنّه إذا كان سـفره لا يُقوِّت عليـه صالاة الـجمعة
 الحضـور فيهـا، فإنّة يجوز له الســفر في هذه الحـالــة ويجب عليه حضور الجمعة الثانية.

مسـألة: إذا وجَبِ علـى المكللّف حضور صـالاة الجمعةه، فإنّه يجب عليه كذلك حضور الخطبتين السـابتتين على الصالاة، وإذا حَضَر يجج الإصصغاء والإنصات للـخطبتين، ولا يـجوز له التشاغل


 لـو حضر الصـلاة فقط، أو هي مـع بعض الخطبتيـن، والترق هنا
 في الحضـور رٌُِنـر، فإنّه لا يكون مأثو مأُ ولكن في الحالتين تصحّ الصلاة.

مســألة: يبدأ وقـت صلالة الجمعةٌ في نغس الوقّت النّي يبدأ فيـه وقت صصلاة الظّهـر، أي عنل الزو الن، أو متصصف النـهار، وهو
 بالغروب، هناك سقوط قرص الشُمس، فلو حسبنا عدد الساعات
 السـاعات، يكون هذا هو الزو الن، وهـو أول وقت وصالاة الـجمعة،

ويتههي وقتهـا عنــد ابتـداء هـا يسـمّى بالعصـر بحســبـ التقاويم الفلكيّة، وهذا يكون بعد حوالي الـيـاعة والنصن أو أكثر، أو أقلى بحسب الفصول المحتتلفة. مسألة: لو أنّ المكلّف وصل إلى مكان صالاة الجمعة، والإمام


 بصلاة الظهر بعد الانتهاء من الـجمعة.

المحتويات
0 المقدّمة
V........................................ فضل وأهميّة صالاة الجماع r أحكام صلاة الجماعة
$\Lambda \mu$ صلاة الجمعة
19 حكم صلاة الجمعة

$$
\because \because \because
$$

